














Inspection of Conversion of IP Strategies of Game Software Companies
－Based on Analysis of Patent Applications before and after the Judgment
of “Fishing Game Lawsuit”－















In the so-called “Fishing Game Lawsuit”, Intellectual Property High Court made the judgment which doesn’t authorize
copyright infringement, and it was finalized by Supreme Court decision in the following year. At the same time, the number
of patent applications of the litigation parties has shown a significant increase, and it is inferred that both litigation parties
have converted their IP strategies to focus on patent rights triggered by the judgment.
Since a IP strategy is developed based on a medium- to long-term management plan, if a phenomenon such as a rapid
increase in the number of patent applications is observed, it is considered there were unexpected events as of the time of
the first management planning and they became the trigger. In this study, I take up the case that the judgment of the
intellectual property lawsuit is considered to be the trigger, and make a hypothesis about how the judgment changed the
internal environment and the external environment of the company and promoted the change of the IP strategy. In
addition, we will analyze more detailed elements of patent applications before and after the judgement, and verify whether
the result isn’t inconsistent with the above hypothesis
As a result, although both companies have made a difference in their patent application attitudes, both have not only
increased the number of applications but have also taken into consideration the content and quality in order to fulfill the
objective of acquiring or defending patent rights. It was speculated that this isn’t inconsistent with the above hypothesis.
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問題となった DeNA の携帯電話機用釣りゲームにおいては，魚の引き寄せ画面等が用いられているが，これらが GREE
のゲームで用いられている画面を翻案したものであるとして，著作権侵害等の有無が争われた。［図2参照］
2012年2月23日の一審・東京地裁判決は，著作権侵害を認め原告の GREE が勝訴した。しかし同年8月8日の知財高












表1 GREE と DeNAの月別特許出願件数
年 企業 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011
GREE 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 1
DeNA 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
2012
GREE 0 1 0 0 0 1 2 0 0 5 6 6
DeNA 0 2 7 9 8 10 6 8 10 9 11 3
2013
GREE 6 13 13 11 14 16 10 5 20 9 3 17
DeNA 6 11 17 4 9 12 12 15 11 27 20 20
2014
GREE 15 16 19 11 16 23 22 17 14 17 16 21



















6.3 F 検定および T検定による分析
（1）GREE の分析
上記6.2の表2の要素のうち，GREE の IPC 数，請求項数，発明者数，図面数の4要素の数値について，控訴審を挟ん
だⅠ・Ⅱ期とⅢ期との数値の違いを，F 検定および T 検定を用いて検証したところ表3のとおりとなった。
これによると，4つ全ての項目において帰無仮説が採択され，両期の数値に差があるとは言えない。
図4 GREE と DeNAの月別特許出願件数の推移と判決日













GREE 11 52 102 207
DeNA 7 44 73 129 181
登録
件数
GREE 8（0.73） 42（0.81） 96（0.94） 199（0.96）
DeNA 6（0.86） 44（1.00） 67（0.92） 102（0.79） 109（0.60）
IPC 数
GREE 25（2.27） 164（3.15） 309（3.03） 780（3.77）
DeNA 21（3.00） 82（1.86） 189（2.59） 383（2.97） 537（2.97）
請求
項数
GREE 139（12.64） 570（10.96） 998（9.78） 2,155（10.41）
DeNA 45（6.43） 346（7.86） 595（8.15） 1,024（7.94） 1,450（8.01）
発明
者数
GREE 19（1.73） 96（1.85） 172（1.69） 314（1.52）
DeNA 16（2.29） 108（2.45） 183（2.51） 313（2.43） 380（2.10）
図面
数
GREE 145（13.18） 601（11.56） 1,172（11.49） 2,204（10.65）
DeNA 45（6.43） 598（13.59） 881（12.07） 1,530（11.86） 2.192（12.11）
被引
用数
GREE 6（0.55） 37（0.71） 63（0.62） 74（0.36）
DeNA 17（2.43） 101（2.30） 83（1.14） 63（0.49） 31（0.17）
＊GREE については，I 期とⅡ期の件数が僅少であり，かつ両期の出願傾向に大きな違いが見られないことから，合算して分析した。
＊（ ）内は各要素の数値を出願件数で除した平均数値（小数点3位以下四捨五入）である。




F 検定 T 検定
P 値（両側） 判定 P 値（両側） 判定
IPC 数 0.097591 等分散 0.061994 帰無仮説を採択
請求項数 0.000446 不等分散 0.61668 帰無仮説を採択
発明者数 0.259023 等分散 0.76775 帰無仮説を採択
図面数 0.877553 等分散 0.42477 帰無仮説を採択
表4 Ⅰ期とⅡ期との比較（DeNA）
要素名
F 検定 T 検定
P 値（両側） 判定 P 値（両側） 判定
IPC 数 0.00000465 不等分散 0.061994 帰無仮説を採択
請求項数 0.816418 等分散 0.25881 帰無仮説を採択
発明者数 0.613202 等分散 0.806 帰無仮説を採択
図面数 0.213401 等分散 0.000038 帰無仮説を否定
7．考察
（2）DeNAの分析
上記6.2の表2の要素のうち，DeNA の IPC 数，請求項数，発明者数，図面数の4要素の数値について，一審判決を挟





































































7.3 F 検定および T検定結果に基づく検証
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